














Intergenerational Transformation of Clan Ties among Man 








［Man 2011: 2 ］。文氏一族の 9割以上の出身村である香港新界に位置する新田村は、香港新界農村の
村落を、単一宗族支配型村落、複数宗族共住型村落、そして無宗族型村落の三つに類型化した瀬川に



































































































































































































































る役割を果たし、さらに、 C氏の 7人兄弟で集まる食事代を C氏と弟が負担することにみられるよ
うに、兄弟関係に経済面でのジェンダーによる差異を生み出していた。






























代後半から60代である。 8名は新田村出身、 1名は錦田村出身であり、現在は 5名が新田村か錦田村
に帰還している。職業に関しては、 2名が中華料理店を経営、 6名がコックとして働き、 1名がエン
ジニアであった。学歴は低く、小学校中退か小学校卒、あるいは高校中退か高校卒であった。
　 4名（表 2・事例 3、 4、事例 5、事例 9、事例10の父親）は、先に移住した自らの父が経営する
表 2　第二世代のインタビュー 対象者属性表
本人 父親 母親




VWO 未婚 無 59歳 新田村 1972年（16歳） 高校中退 コック オランダ 49歳 香港 1982年（18歳） 高校中退 ウェイトレス オランダ
2 M 28歳 献血会社社員 修士
既婚（中国出身
留学生）
無 60歳 新田村 1967年（15歳） 小学校卒 レストラン経営 オランダ 53歳 流浮山 1976年（14歳） 小学校卒 ウェイトレス オランダ
3 M 27歳 銀行員 学士 未婚 無 60歳 新田村 1967年（12歳）
高校卒
（オランダ）




4 F 29歳 銀行員 修士 未婚 無 60歳 新田村 1967年（12歳）
高校卒
（オランダ）













オランダ 49歳 香港島 1989年（23歳） 看護学校卒 ウェイトレス オランダ






小学校卒 コック・引退 オランダ 80歳 米埔村 1966年（31歳） 小学校中退 ウェイトレス オランダ








8 F 23歳 大学生（医学） VWO 未婚 無 52歳 錦田村
1990年
（27歳位）













10 F 33歳 旅行社社員 HBO 未婚 無 59歳 新田村 1972年（16歳） 高校卒 レストラン経営・引退 新田村 59歳 元朗村 1976年（20歳） 高校卒 ウェイトレス オランダ（離婚）
11 F 25 会社員 学士 未婚 60歳 新田村 1967年（13歳）
高校中退
（オランダ）

















大坑村 1987年 主婦 オランダ
14 M 35歳 IT会社社員 学士 未婚 無 64歳 大坑村 1967年（16歳）
中学中退・オランダで
ホテル経営学校卒
旅行社経営 オランダ 64歳 香港新界 1970年代 夫の手伝い オランダ
15 M 33歳 銀行員 修士 未婚 無 64歳 大坑村 1967年（16歳）
中学中退・オランダで
ホテル経営学校卒
旅行社経営 オランダ 64歳 香港新界 1970年代 夫の手伝い オランダ
16 M 28歳 会社員 学士 未婚 無 65歳 新田村 1972年（21歳） 高校卒 レストラン経営 オランダ 60歳 九龍 1970年代前半（20代） 高校卒 ウェイトレス オランダ




高卒 未婚 無 59歳 新田村 1972年（16歳） 高校中退 コック オランダ 49歳 香港 1982年（18歳） 高校中退 ウェイトレス オランダ
19 Ｆ 37歳 縫製業起業家 学士 未婚 無 60歳 新田村
1973年（18歳）
スウェーデン
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20 Ｍ 39歳 求職中 学士 未婚 無 78歳 1950年代（10代前半） 小学校中退 東洋楽器店経営 イギリス 60代 香港新界 1972年（16歳） 小学校卒 店の手伝い イギリス
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2 　 2 名（表 2・事例19・事例20）に対しては、ロンドンでインタビューを実施した。
3　本章の文氏一族の歴史的背景の記述は、ワトソン［1995］とMan［2011］に依拠している。








Hall, Stuart,  1989,  ‘Cultural Identity and Cinematic Representation’,  Framework 36, pp. 68-81.




man,  Maurice, 1958, Lineage Organization in Southeastern China, London School of Economics Monographs on 









Watson, James L., 1975, Emigration and the Chinese Lineage: The Mans in Hong Kong and London, Berkeley: Uni-




Intergenerational Transformation of Clan Ties among Man 
 Lineage Families in Europe
Sumiko YAMAMOTO
　This paper seeks to examine how lineage ties among Man clan families （families sharing 
the surname “Man”） have changed through the generations over the 50 years since the peak 
of their migration to Europe from Hong Kong’s New Territories in the 1960s. Here, I define 
‘lineage’ as a form of kinship organization based on patrilineal blood relations in China. Over 
4，000 members of the Man clan are believed to be living in the United Kingdom, with ap-
proximately 2，500 more in the Netherlands. Two examples of lineage associations founded 
by members of this clan are The Man Clansmen Association, established in London in 1977, 
and Stichting Familie Man in Europa （‘Man Lineage Foundation in Europe’）, established in 
the Netherlands in 2000.
　The structure of this paper is as follows. In Chapter I, I consider the historical background 
of the Man clan’s migration to Europe. In Chapter II, I first consider the nature of the effect 
of lineage ties in the life history of a man in his sixties who serves as an executive member of 
Stichting Familie Man in Europa. Further, I conducted an interview in February 2015 with 
the winner of an academic achievement award given by Stichting Familie Man in Europa, 
and in this chapter, I examine the degree to which the interviewee’s father, a man in his fif-
ties who was not an executive member of this organization, was involved in its activities. Fur-
thermore, I study the effect of lineage ties on his experience of interpersonal relationships. 
In Chapter III, based on interviews I conducted with 20 young informants mostly in their 
twenties, 10 of whom were recipients of the academic achievement award, I examine how lin-
eage ties are understood among members of the next generation. In Chapter IV, based on 
the previous discussion, I consider how lineage ties among Man clan families have changed 
over the past 50 years.
　In conclusion, I indicate how the formation of lineage associations has given rise to the 
在欧文氏一族にみる宗族のつながりの世代的変容／山本　須美子
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possibility of Man lineage ties being passed on to the next generation. This is not to say that 
the generation of clan members who established these associations, now mostly in their six-
ties, necessarily felt that the Man clan identity occupied an important position in their inter-
personal relationships. Nevertheless, by inheriting the memory of their parents’ generation 
and establishing lineage associations, they were able to deepen daily interactions among 
members of the Man clan. For the younger generation, Man lineage ties do not serve a sub-
stantive function; rather, they are symbolized as family. Furthermore, although Man lineage 
ties do not inspire interest for many younger people in the clan, the presence of those who 
do develop an interest through their participation in the activities of lineage associations 
means that Man lineage ties will be passed on. Nevertheless, given certain considerations 
such as the fact that such ties are only inherited by men, and that disputes between relatives 
have occasionally arisen over the inheritance of ancestral estates, it is not certain whether 
Man lineage ties that are symbolized as family, which depend on personal inclination, will be 
sustained into the future.
